





An Advocate of the European Integration, Coudenhove-Kalergi’s














　　Tracing to the history of the European Integration, we can ﬁnd Coudenhove-Kalergi, 
who advocated the theory of “Pan-Europe” after World War I. He was the ﬁrst person who 
could make the deﬁnite and logical proposal on the European Integration. His idea was re-
alized on the present EU and it’s former organizations, EEC and EC. However, Couden-
hove-Kalergi doesn’t seem impressive in the history of the European Integration. In this 
thesis, I make a study of the content and the idealogical background of the European Inte-
gration which suggested by Coudenhove-Kalergi. And I would like to refer to the comment 
on his works by the academic circle, etc, as well as his career.
　　This paper is written not as a research paper but as a study note because of lacking 




























































  73年　　　英国、アイルランド、デンマークの EC加盟
  79年　　　欧州通貨制度（EMS）の開始
  81年　　　ギリシャの EC加盟
  86年　　　スペイン、ポルトガルの EC加盟
  90年　　　東西ドイツの統一
    　　　　英国の為替相場メカニズム（ERM）参加
  92年　　　マーストリヒト条約調印
  93年　　　単一市場スタート
    　　　　マーストリヒト条約発効　欧州連合（EU）の発足
  95年　　　オーストリア、フィンランド、スウェーデンの EU加盟
    　　　　単一通貨の名称を「ユーロ」に決定
  98年　　　通貨統合参加国正式決定

































































































































































































































































































NHK特集「光子～二つの世紀末～」（1987年 5月～ 6月、全 5回）
